

























































































































































































































Heʼs been on the batter since this morning. (Heʼs been out and about since
this morning.)あの男は今朝から馬鹿騒ぎをしている。
Put some order on things. (Tidy things up.)片付けなさい。
主格の関係詞の省略として，
with a man killed his father (with a man who killed his father)父親を殺し
た男と一緒に
a man is going to make a marriage (a man who is going to marry)結婚す
る男
現在分詞による現在の習慣の表現として，
Is it often the polis do be coming into this place? (Do the police often come
to this place?)警官はここにはよく来るのかい。
現在分詞の特殊な用法として，
Andme taking it all down (while I was writing it)私が書いていたあいだ
に
Iʼm after doing it. (I have just done it.)それをやり終えたところだ。
Youʼre aftermaking amighty man ofme this day. (Youʼve made me strong
today.)今日あなたのおかげで私は逞しくなった。
過去分詞の過去の用法として，
Is it a man you seen? (Is it a man you saw?)あなたが見たのは男の人だ
ったの。
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強調構文ではなく，通常の表現として It is ……から文を始めて，
Itʼs Irish he uses when heʼs traveling around scrounging votes. (He uses




May I meet him with one tooth and it aching? (May I meet him with one
tooth while it is aching?)歯が痛いときにあの人に会うなんてことができま
すか。
And I walking forward facing hog, dog or divil (While I was walking
forward facing hog, dog or devil)歩いているときに，ブタとか犬とか悪魔に
出会ったなら
強い意味の命令文として Let を用いて，
Let you not be tempting me. (Donʼt tempt me.)そそのかさないで。
Let you tell me your story. (Tell me your story.)あなたの話を言ってご
らん。
倒置の用法として，
Isnʼt it long the nights are now? (Arenʼt they the long nights now?)いまは
夜は長くありませんか。
Itʼsmaking game ofme you were. (You weremaking game ofme.)私をか
らかっていたのね。
イギリス英語にはない前置詞の特殊な用法として，
Heʼs at the salmon. (Heʼs fishing salmon.)奴は鮭を釣ってるんだ。





And howʼs the old man himself? (How are you, Father?)お父さん，調子
はどう逢
Sure you know I have only Irish like yourself. (You should know very well
that I speak only Irish like you.)わかってるだろう，お前と同じで話すのは
アイルランド語だけだ。
アイルランド語からの隠喩，直喩，イディオム，格言として，
Thatʼs the height of my Latin. (Thatʼs as much Latin as I know.)
僕が知っているラテン語はそれぐらいのものだ。
the divil a one (no one at all)誰もいない
言葉の転訛として













































































































































Ban という地名は, 音からなら Knockban(ノック禁止逢), 意味からはFair
Hill(魅力的な丘)に, Bun na hAbhann の場合は, 音からなら “Burnfoot”(足
を焼く逢)に，意味からは “Riverfoot”(河口)に変更可能であるという例が
18













































































Yolland: Iʼve made up my mind . . . Iʼm not going to leave here . . . .
……
Maire: I want to live with you─anywhere─anywhere at all─always─
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